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The purpose of this paper is to provide the method for the construction of the probabilistic model of street space based 
on the evaluation of visibility of sea that is important for the stricken area of the Great East Japan Earthquake.  We 
applied Bayesian Networks to construct a graphical model that represented the correlation between the impression of 
street space with visibility of sea and spatial elements of which street space is composed. The relationship of spatial 
elements was easily understood by visual analysis of graph structures.  By executing probabilistic reasoning of Bayesian 
Networks on this model, furthermore we deduced the combination of spatial elements for the city planning that are 
expected to be impressed in good image. 





























































図 2 街路空間モデル 
















































10度下がりとする。 図 6 作成した街路空間モデルの例 
図 5 街路空間モデルの平面方向の空間要素の定義 
図 4 街路モデルの街区の定義 























表 1 街路勾配(G)の要素 表 2 産業系(Wi)の要素 表 3 商業系 (Wc)の要素 
表 4 産業系(Hi)の要素 表 5 商業系 (Hc)の要素 表 6 防潮堤からの距離(P)の要素 
表 7 入力データ行列の構成 











































図 9 海の見え方に対する印象評価の結果を推測する 
ベイジアンネットワークの確率推論 
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図 10 空間要素の組合せを推測する 
ベイジアンネットワークの確率推論 
図 11 確率推論によって得られた新事業計画図 
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